




A Modern Interpretation of Takasebune 
From Viewpoint of Legal and Nursing Issues Euthanasia 
Miki SAITO， Masaru SAITO 
“Takasebune" is a story being read from various angles. Typical themes include， for 
euthanasia and property issues. On the other hand， consists of an interesting talk on the boat 
during the incident that caused his convoy Kisuke. In this paper， while focusing on composing 
the “Takasebune" tried to rethink the issue. 
Euthanasia and assisted suicide further confuse the right-to-die issue.Although DNR orders 
and other decisions to limit treatment are sometimes referred to as passive euthanasia，the term 
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144号175)
違法性阻却事由として安楽死を認め得る要
件は，①病者が現代医学の知識と技術からみ
て不治の病に冒され， しかもその死が目前に
迫っていること②病者の苦痛が甚しく.何人
も真にこれを見るに忍びない程度のものなる
こと③もっぱら病者の死苦の緩和の目的でな
されること④病者の意識がなお明瞭であって
意思を表明できる場合には，本人の真撃な嘱
託又は承諾の有ること⑤医師の手によること
を本則としこれにより得ない場合には医師
により得ないと首肯するに足りる特別な事情
があること⑥その方法が倫理的なものとして
認客し得るものなることであるとする。
[脳出血後.寝たきりになり体を動かすと激
痛を訴え，死にたいと大声で口走るのを聞き，
息子が父親に対する親孝行と考え，牛乳に有
機リン殺虫剤を混入させて死亡させた事件で
ある。]
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